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ﻣﻠﺨﺺ
ﻳﻌﺒﺮ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻠﺒﺎﺗﻪ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻓﻲ اﻟﻜﻮن ،ﻓﻬﻮ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ارﺗﺒﺎﻃًﺎ ﻛﺒﻴﺮا ،ذﻟﻚ أن اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻪ وﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ أﻳﻤﺎ ﺗﺄﺛﺮ،ﻓﺎﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻣﺮﻫﻮن ﺑﻬﺬا اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ
ﺣﺎﻻﺗﻪ ،ﺣﺰﻧًﺎ أﻛﺎن أم ﻓﺮﺣﺎ ،ﻓﺎﻟﺰﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﺗﺤﺘﻜﻢ إﻟﻴﻪ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ،وﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻨﺎ ،وﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺘﺸﻌﺮه ﺳﻮاء
أﻛﺎن واﻗﻌﺎ أم ﺧﻴﺎﻟًﺎ ﻻ ﺗﺪرﻛﻪ أﺑﺼﺎرﻧﺎ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺰﻣﻦ ﺗﻔﻮق ﺣﻴﻨﻤﺎ اﺗﺨﺬ ﻟﻨﻔﺴﻪ
ﺣﻴﺰا ﻣﻤﻴﺰا ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،إذ ﻋﻨﻴﺖ ﺑﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻪ
ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ،واﻫﺘﻤﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻴﻎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء واﻷﻓﻌﺎل ،وﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ واﻷدوات.
وﺗﻜﻤﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ إﺑﺮاز اﺧﺘﻼف وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﻧﺤﺎة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﺣﻮل اﻟـﺰﻣﻦ اﻟﺼـﺮﻓﻲ واﻟـﺰﻣﻦ
اﻟﻨﺤــﻮي ودور اﻟﺴــﻴﺎق ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﺎﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﺤــﻮي .وﻋﻤــﻞ دراﺳــﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﻴــﺔ ﻟﻠﻮﻗــﻮف ﻋﻠــﻰ أﻫــﻢ اﻟﻔــﺮوق ﺑــﻴﻦ
اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷزﻣﻨﺔ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :اﻟﺰﻣﻦ ،اﻟﺼﻴﻐﺔ ،اﻟﺴﻴﺎق ،اﻟﻘﺮاﺋﻦ ،اﻷدوات.
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اﻟﺒﺪوي

The Concept of Time in the Light of Ancient, Modern and
Contrastive Studies
Nour A. Al-Badawy.
Abstract
Time, through its multiple fluctuations, expresses the movement of assets in the
universe, as it is closely related to human being, because the human soul is subject to it
and is affected by it wherever it is affected, for one of us is dependent on this time in its
various states, whether sadness or joy, then time is the temporal system that governs you
our life, our moves, and everything we feel, whether it is reality or imagination that our
eyesight does not realize, and therefore it must be pointed out that time exceeded when it
took for itself a distinctive space in various ancient and modern studies, the Arabic
language was meant by it as it was devoted to express a number of vocabulary timeline,
it also interested in the morphological structure related to the formulation of both names
and verbs, and the syntactic grammatical structure in the sentence and its role in
determining time by using a number of clues and tools, and the importance of the
research lies in highlighting the difference in the views of the ancient Arabic
grammarians between morphological and grammatical times and the role of context in
relation to grammatical time. A cross-study is needed to find the most important
differences between the Arabic and English languages in defining times.

:اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺎ ﻳﻌﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻪ ﻣﻦﺪ اﻟﻠﻐﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻳﻌﺒﺮ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﻳﺠﻮل ﻓﻲ ﺧﺎﻃﺮه وﻋﻤﺗُﻌ
ا ﻋﻦأﺣﺪاث ﺷﺘﻰ ﺗﺘﺴﺎرع ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺤﺪﺛﺔ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻋﺪة وإﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪ
 إذ ﻳﺸﻜﻞ ﺷﺒﻜﺔ،ًا ﻻرﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﻬﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎً وﺛﻴﻘﺎ ﻓﺎﻟﺰﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻟﻐﺔ؛ ﻧﻈﺮ،اﻟﺰﻣﻦ
 ﻓﺎﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺑﻨﻰ ﻟﻐﻮﻳﺔ إﻣﺎ، ﻓﺎﻟﺼﻴﻎ،ﻣﻌﻘﺪة ﺗﻀﻢ أﺷﻜﺎﻻً وﻋﻼﻗﺎت ﻋﺪة ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﻤﻮرﻓﻴﻤﺎت
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻳﻌﺪ اﻟﺰﻣﻦ ﺟﺰءاً رﺋﻴﺴﺎً ﻓﻲ ﻟﻐﺘﻨﺎ، ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ, ﺻﺮﻓﻴﺔ أو ﻧﺤﻮﻳﺔ
.اﻟﻤﻨﻄﻮﻗﺔ؛ وذﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻫﺬه اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ زﻣﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻤﻌﻨﻰ واﻟﺪﻻﻟﺔ
 إﻻ أن اﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻠﺪراﺳﺎت,وﻗﺪ ﺗﻨﺎوﺑﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺰﻣﻦ
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻳﻠﺤﻆ ﻗﺼﻮرﻫﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺠﺎﻧﺐ؛ ﻻﺷﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻎ ﺛﻼث ﻟﻠﻔﻌﻞ أي
، واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ( ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ارﺗﺒﺎط اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ أوﺳﻊ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻄﺎق، واﻟﺤﺎﺿﺮ،)اﻟﻤﺎﺿﻲ
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ أﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻋﺪم ﻋﻨﺎﻳﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﺮف ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺼﻴﻎ إﻟﻰ ﺣﺪود
 إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ، واﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ اﻹﻋﺮاب ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة،أﺧﺮى
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ﻋﺪم دراﺳﺘﻬﻢ ﻟﻠﺼﻴﻎ اﻷﺧﺮى اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﻛﺎﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﻤﺼﺪر وﻛﺬﻟﻚ
اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﻔﻌﻞ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى ﺑﻬﻢ إﻟﻰ ﻋﺪم
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ،وإﻏﻔﺎﻟﻬﻢ ﻟﺪور اﻟﺴﻴﺎق ،ﻣﻊ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
ﻋﻦ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮي ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﺋﻢ وﻗﺮاﺋﻦ ﻋﺪة دوﻧﻤﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻤﻨﻌﺰﻟﺔ.
وﺗﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺰﻣﻦ ،وﻧﻈﺮة اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻠﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ،واﻷزﻣﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻛﺬﻟﻚ ،واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻜﺎﻓﻲ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن أﻫﻢ ﻣﺎ
ﺳﺘﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺧﺮى أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺘﺨﺬ ﻣﻨﻬﺠﺎً آﺧﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻋﻘﺪ دراﺳﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ.
اﻟﺰﻣﻦ :اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي
ﻋﺮف اﻟﺠﻮﻫﺮي) (1اﻟﺰﻣﻦ أﻧﻪ" :اﺳﻢ ﻟﻘﻠﻴﻞ اﻟﻮﻗﺖ وﻛﺜﻴﺮه ،وﻳﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ أزﻣﺎن وأزﻣﻨﺔ وأزﻣﻦ"،
أﻣﺎ أﺑﻮ ﻫﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي) (2ﻓﻘﺪ وﺿﺢ اﻟﺰﻣﺎن ﺑﻤﺪﻟﻮﻟﻪ اﻟﻌﺎم؛إذ رأى أن اﻟﺰﻣﺎن ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أوﻗﺎت
ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻮﻗﺖ واﺣﺪ؛ أي ﻫﻮ اﻟﻤﻘﺪر ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ
ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻔﻠﻚ؛ إذ ﻳﺠﺮي ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﻣﺠﺮى اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻢ ،وﻋﻨﺪ اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ) (3اﻟﺰﻣﺎن ﻫﻮ" :ﻣﺪة
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ ،وﻟﻬﺬا ﻳﻄﻠﻖ ﻟﻔﻈﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻘﻠﻴﻞ واﻟﻜﺜﻴﺮ ،واﻟﺠﻤﻊ أزﻣﻨﺔ ،واﻟﺰﻣﻦ ﻣﻘﺼﻮر ﻣﻨﻪ،
وﻳﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ أزﻣﺎن.
وﻳﺸﻴﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﻤﺎل رﺷﻴﺪ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺪد اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﻐﺔ؛ إذ ﺗﻄﻠﻖ ﻫﺬه
اﻟﻠﻔﻈﺔ )اﻟﺰﻣﻦ( ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﺎن ،واﻟﺪﻫﺮ ،واﻟﺤﻴﻦ ،واﻟﻮﻗﺖ ،واﻷﻣﺪ ،واﻷول ،واﻟﺴﺮﻣﺪ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ
اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺰﻣﻦ أو اﻟﺰﻣﺎن).(4
واﻟﻤﺘﻤﻌﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﻟﺰﻣﻦ واﻟﺰﻣﺎن ﻳﻠﺤﻆ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﺎرة ،واﻻﺧﺘﻼف ﺗﺎرة
أﺧﺮى ،ﻓﺸﻤﺮ) (5ﻣﺜﻼً رأى ﺑﺄن اﻟﺪﻫﺮ واﻟﺰﻣﺎن واﺣﺪ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ رد أﺑﻮ اﻟﻬﻴﺜﻢ )(6ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺎل أﺧﻄﺄ
ﺷﻤﺮ؛ ﻷن اﻟﺰﻣﻦ زﻣﺎن اﻟﺮﻃﺐ واﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ،وزﻣﺎن اﻟﺤﺮ واﻟﺒﺮد ،وأﺿﺎف أن اﻟﺰﻣﺎن ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺷﻬﺮﻳﻦ
إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ،أﻣﺎ اﻟﺪﻫﺮ ﻓﻼ ﻳﻨﻘﻄﻊ") .(7وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻢ ذﻛﺮه ﻋﻦ اﻟﺰﻣﻦ ،وردت دراﺳﺎت
وأﺑﺤﺎث ﻋﺪة ﺗﻨﺎوﻟﺘﻬﻤﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻬﻢ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ دﻻﻟﺔ ذﻟﻚ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ،
وﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻟﻐﻮﻳﺔ أم أﺻﻮﻟﻴﺔ وﻫﺬه اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
اﻹﺷﺎرة وﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﺘﻀﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻟﻠﺰﻣﻦ.
اﻟﺰﻣﻦ :اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ:
ذﻫﺐ اﻟﻨﺤﺎة ﻣﺬاﻫﺐ ﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﻦ ،واﻟﻨﺎﻇﺮ ﻓﻲ ﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﻨﺤﺎة ﺳﻴﺪرك أن ﺛﻤﺔ
ﺗﺪاﺧﻠًﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم "اﻟﺰﻣﻦ" وﺑﻴﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم؛ ﻣﻨﻬﺎ :اﻟﻔﻠﻚ ،واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،واﻟﻔﻴﺰﻳﺎء ،واﻟﻤﻨﻄﻖ،
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اﻟﺒﺪوي

وﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎ؛ إذ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺣﺪ أن ﻳﻨﻜﺮ أن اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي – اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻪ
– ﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ﺑﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﻨﻄﻖ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،وﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻟﻠﺰﻣﺎن ،ﻓﻘﺪ
ﻋﺮف اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ) (8اﻟﺰﻣﺎن ﺑﺄﻧﻪ" :ﻣﻘﺪار ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻔﻠﻚ اﻷﻃﻠﺲ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻤﺎء ،وﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻋﺒﺎرة
ﻋﻦ ﻣﺘﺠﺪد ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻘﺪر ﺑﻪ ﻣﺘﺠﺪد آﺧﺮ ﻣﻮﻫﻮم؛ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل آﺗﻴﻚ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﻮع اﻟﺸﻤﺲ ،ﻓﺈن ﻃﻠﻮع
اﻟﺸﻤﺲ ﻣﻌﻠﻮم ،وﻣﺠﻴﺌﻪ ﻣﻮﻫﻮم ،ﻓﺈذا ﻗﺮن ذﻟﻚ اﻟﻤﻮﻫﻮم ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮم زال اﻹﺑﻬﺎم ،وﻳﺒﺪو أن
اﻷﺣﻤﺪ ﻧﻜﺮي) (9ﻗﺪ أﻓﺎد ﻣﻦ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﺣﻴﺚ ورد ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺰﻣﺎن ﻋﻨﺪه ﻣﺸﺎﺑﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻤﺎ أورده
اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻟﻜﻨﻪ أﺿﺎف أﻧﻪ ﻗﺪ ذﻛﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﻧﻘﺪ اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻦ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﺤﻜﻤﺎء اﻟﻤﺘﺸﺮﻋﻴﻦ)  .(10أن:
"اﻟﺰﻣﺎن إﻣﺎ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وإﻣﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻗﺴﻢ آﺧﺮ ،ﻓﻬﻮ ﻫﻨﺎ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ
واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻛﺎﻟﻨﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻂ ،واﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﺪوم ﻇﺎﻫﺮا ،إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺪوم ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،
واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻌﺪوم ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﻌﺪوﻣﺎن اﻟﺤﺎل اﻟﺨﻂ)  ....(11اﻟﺦ.
اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺪﻣﺎء:
أﺷﺎرت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻘﺪﻣﺎء ﺑﻌﻠﻤﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﻤﻨﻄﻖ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺑﺪا ﺟﻠﻴﺎ ﺑﻌﺾ
اﻟﺸﻲء ﻓﻲ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻬﻢ ،وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﺎوﻟﻬﻢ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ،واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،
واﻟﻤﺘﺘﺒﻊ أﻳﻀﺎ ﻷﻗﻮال اﻟﻘﺪﻣﺎء ﺳﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﺮﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﺎﺿﺮا
ﺑﺪﻻﻟﺘﻪ؛ وإﻧﻤﺎ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻌﻞ ،وﺗﺘﺴﺎءل ﻫﻨﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ أو
ﺑﻤﻌﻨﻰ أدق اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ أم ﻻ؟ ،وﺗﺠﻴﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﻮل :إن اﻟﻔﻌﻞ
ﻗﺪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻖ؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﺰﻣﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﺛﺮا ﻣﻦ آﺛﺎر
اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ اﻟﺤﺪث اﻟﻤﺘﺠﺪد اﻟﺬي ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﺻﻴﻐﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ،واﻟﺤﺪث
ﻧﻮﻋﺎن – ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﺐ_ :أﻓﻌﺎل ﺗﺤﺪدﻫﺎ ﺻﻴﻎ ﺻﺮﻓﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ،ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ أزﻣﻨﺔ ﻣﺤﺪدة
ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﺘﻜﻠﻢ ،أو ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،وﺻﻴﻎ ﻣﺤﺪدة ﺗﺪل
دﻻﻻت ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺣﻴﻨًﺎ ،وﻣﺘﻐﻴﺮة أﺣﻴﺎﻧًﺎ أﺧﺮى ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮاﺋﻦ
ﻟﻔﻈﻴﺔ ،أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ،أو ﺗﺒﺪﻟﻴﺔ وﻫﻲ إﻣﺎ) :ﺳﻴﺎﻗﻴﺔ ،أو ﻣﻘﺎﻣﻴﺔ ،أو ﺣﺎﻟﻴﺔ()  ،(12وﻟﻌﻠﻨﺎ ﻧﻠﺤﻆ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎة ،ﻳﻘﻮل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ) " :(13وأﻣﺎ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﺄﻣﺜﻠﺔ أﺧﺬت ﻣﻦ ﻟﻔﻆ أﺣﺪاث اﻷﺳﻤﺎء ،وﺑﻨﻴﺖ ﻟﻤﺎ
ﻣﻀﻰ ،وﻟﻤﺎ ﻳﻜﻮن وﻟﻢ ﻳﻘﻊ ،وﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻄﻊ .ﺛﻢ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻗﺎﺋﻠًﺎ" :ﻓﺄﻣﺎ ﺑﻨﺎء ﻣﺎ ﻣﻀﻰ
ﻓﺬﻫﺐ ،وﺳﻤﻊ ،وﻣﻜُﺚ ،وﺣﻤﺪ .وأﻣﺎ ﺑﻨﺎء ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﻮﻟﻚ آﻣِﺮا :اذﻫﺐ ،واﻗﺘُﻞ ،واﺿﺮب،
وﻣﺨﺒﺮا :ﻳﻘﺘُﻞ ،ﻳﺬﻫﺐ ،وﻳﻀﺮب ،وﻳﻘﺘﻞ ،وﻳﻀﺮب .وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻄﻊ وﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ إذا
أﺧﺒﺮت".
وﻳﺴﺘﺪل ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻟﻠﻔﻌﻞ ،أن اﻟﺰﻣﻦ ﻳﺸﻜﻞ رﻛﻴﺰة ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻌﻞ وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﻲ ذﻛﺮه ﻋﺒﺎرة )ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ( ،ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺤﺼﺮي؛ أي
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اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ،وإﻧﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﻋﺮف ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ)  (14اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
"ﻓﺄﻣﺎ ﺑﻨﺎء ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ،ﻓﺬَﻫﺐ وﺳﻤﻊ ،وﻣﻜَﺚَ ،وﺣﻤﺪ ،وﻳﺸﻴﺮ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ إﻟﻰ ﺻﻴﻐﺔ )ﻓﻌﻞ( ،ﺣﻴﺚ أﺷﺎر
إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﺤﺎة ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﻴﺪ أن ﻫﻨﺎك ﻗﺮﻳﻨﺔ أﺧﺮى وﻫﻲ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ
اﻟﺰﺟﺎﺟﻲ)  (15ﺑﻘﻮﻟﻪ" :اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺎ ﺣﺴﻦ ﻓﻴﻪ أﻣﺲ ،وﻫﻮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ أﺑﺪا ،ﻧﺤﻮ :ﻗﺎم ،وﻗﻌﺪ،
واﻧﻄﻠﻖ ،وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ" .وﻗﺪ ﻇﻬﺮت ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺰاوﺟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺰﻣﻦ واﻟﻔﻌﻞ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻎ ﻋﺪة وﻣﻨﻬﺎ :ﻓَﻌﻞ ،أو ﻓَﻌِﻞ ،أو ﻓَﻌﻞَ ،أﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ" :ﻟﻤﺎ ﻳﻜﻮن وﻟﻢ ﻳﻘﻊ"
ﻓﻴﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ زﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﻗﺪ أﻟﻤﺢ إﻟﻰ ذﻛﺮ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ
ذﻛﺮ ﻋﺒﺎرة" :ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن" ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺄﻧﻪ" :ﻳﺘﻌﺪى إﻟﻰ اﻟﺰﻣﺎن ،ﻧﺤﻮ
ﻗﻮﻟﻚ ذﻫﺐ ،ﻷﻧﻪ ﺑﻨﻲ ﻟﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻨﻪ وﻟﻢ ﻳﻤﺾ ،ﻓﺈذا ﻗﺎل ذَﻫﺐ ﻓﻬﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﺪث ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ
ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ،وإذا ﻗﺎل ﺳﻴﺬﻫﺐ ﻓﺈﻧﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ،ﻓﻔﻴﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﻣﻀﻰ
وﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﺾ ﻣﻨﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ وﻗﻮع اﻟﺤﺪث")  ،(16أﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ" :ﻛﺎﺋﻦ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻄﻊ" ﻓﻘﺪ أﺷﺎر
ﺑﻪ إﻟﻰ زﻣﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮ ،وﻗﺪ وﺟﻬﺖ ﻋﺪة اﻧﺘﻘﺎدات ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وﻣﻨﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎره ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟﺸﻜﻠﻲ ...اﻟﺦ
واﻟﻤﺪﻗﻖ ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻋﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﻔﻌﻞ ﺳﻴﺪرك أن اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻗﺪ ﺳﺎروا ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ
ﻧﻬﺞ واﺣﺪ ﻓﻲ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﻔﻌﻞ؛ ﻓﻬﺬا اﻷﻧﺒﺎري)  (17ﻳﺘﺤﺪث ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ
اﻟﻔﻌﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ أﻗﺴﺎﻣﻪ ،ﺑﻘﻮﻟﻪ" :إن ﻗﺎل ﻗﺎﺋﻞ ﻟﻢ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻓﻌﺎل ﺛﻼﺛﺔ :ﻣﺎض ،وﺣﺎﺿﺮ ،وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ؟
ﻗﻴﻞ ﻷن اﻷزﻣﻨﺔ ﺛﻼﺛﺔ ،وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻼﺛﺔ وﺟﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻷﻓﻌﺎل ﺛﻼﺛﺔ" :ﻣﺎض ،وﺣﺎﺿﺮ ،وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ"،
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﻔﻌﻞ ﺗﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﺠﺪدا أن ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻨﺤﺎة ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ
اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺘﻔﺮﻗﺔ ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك واﺿﺢ ،ﻗﺪ اﻧﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻠﻪ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﻄﻖ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺴﻤﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺪﻣﺎت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻷﻧﺒﺎري)  (18اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻓﺈن ﻗﻴﻞ :ﻓﻤﺎ ﺣﺪ اﻟﻔﻌﻞ؟ ﻗﻴﻞ :ﺣﺪ اﻟﻔﻌﻞ :ﻛﻞ ﻟﻔﻈﺔ
دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻣﻘﺘﺮن ﺑﺰﻣﺎن ﻣﺠﻬﻮل" ،واﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ)  (19ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻗﺼﺪ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ
ﻗﻮﻟﻪ " :ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻓﻌﺎل ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻨﺪ وﺟﻮده وﺗﻨﻌﺪم ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻣﻪ؛ اﻧﻘﺴﻤﺖ ﺑﺄﻗﺴﺎم اﻟﺰﻣﺎن ،وﻟﻤﺎ ﻛﺎن
اﻟﺰﻣﺎن ﺛﻼﺛﺔ :ﻣﺎﺿﻴﺎ ،وﺣﺎﺿﺮا ،وﻣﺴﺘﻘﺒﻠًﺎ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن اﻷزﻣﻨﺔ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻔﻠﻚ ،ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ
ﻣﻀﺖ ،وﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﻟﻢ ﺗﺄتِ ﺑﻌﺪ ،وﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ واﻵﺗﻴﺔ! ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻓﻌﺎل ﻛﺬﻟﻚ:
ﻣﺎﺿﻴﺎ ،وﻣﺴﺘﻘﺒﻠًﺎ ،وﺣﺎﺿﺮا ،وواﺿﺢ ﻣﻦ ﻗﻮل اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﺮه ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻟﻠﺰﻣﻦ؛ إذ
ﻋﺮف اﻟﻔﻌﻞ وﻓﻘًﺎ ﻟﺤﺮﻛﺎت ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻠﻚ؛ ذﻟﻚ أن اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻨﻪ ﻟﻴﺴﺖ إﻻّ دورات زﻣﻨﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎﻗﺐ
واﺣﺪة ﺗﻠﻮ اﻷﺧﺮى.
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﺒﺪوي

وﻋﻠﻖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ)  (20ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﺬﻛﺮ ﺑﺄن" :اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل
ﻳﺬﻫﺐ ﻣﺬﻫﺒﺎ ﺑﻌﻴﺪا وﻫﻮ ﻻ ﻳﻨﻬﺞ ﻧﻬﺠﺎ ﻧﻬﺠﺎ ﻟﻐﻮﻳﺎً ،ﻓﻜﺄﻧﻪ أراد أن ﻳﻔﻠﺴﻒ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻫﻲ ﻻ
ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ ....اﻟﺦ ،"،وﻳﻌﻘﺐ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ) " :(21ﺣﻴﺚ ﺑﺪا ﻟﻪ أﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻘﺮوا
اﻟﻌ ﺮﺑﻴﺔ اﺳﺘﻘﺮاءً واﻓﻴﺎ ﻟﻴﺘﺒﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﻃﺮاﺋﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻌﻞ ،وأن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻄﻨﻮا ﻟﻪ ﻫﻮ اﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن
اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺰﻣﺎن ﻣﺎ ،دون أن ﻳﻌﻄﻮا إﻳﻀﺎﺣﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﺪود ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن ،وﻟﻌﻞ
اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ – ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ -ﻣﺘﺄت ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﺤﻮي ،إذ
اﻫﺘﻤﻮا ﺑﺎﻟﻌﻠﺔ واﻟﻌﺎﻣﻞ ،وﻣﺎ ﻳﺘﺮﻛﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ أﺛﺮ ...وﻛﺎن اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻣﻼً ﻣﻦ
أﻗﻮى اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﻇﺎﻫﺮا ،وﻣﻘﺪرا ،وﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ،وﻣﺘﺄﺧﺮا ،وﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻮﻟﻮا ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ
اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺣﻘﻬﺎ ،ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪى اﻟﺨﻠﻂ ﺑﻴﻦ أزﻣﺎن اﻷﻓﻌﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة ،ﺣﻴﺚ
أﺷﺎر إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :أﻧﻬﻢ ﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﻮا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ )ﻣﻀﺎرع( ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﺤﺎل ،واﻻﺳﺘﻘﺒﺎل،
ﻟﻜﻦ واﻗﻊ اﻟﺤﺎل ﻳﺪل وﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻗﺪ اﻧﺼﺮﻓﻮا ﻋﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻷﻫﻢ وﻫﻮ
ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻔﻌﻞ ووﻇﻴﻔﺘﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﻤﻠﺔ أي ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ "ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ") .(22
وﻟﻮح ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻬﺪي اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ ﺣﻴﻨﻤﺎ ذﻛﺮ أن ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻛﺎن اﻟﻘﺼﺪ
ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ ﻗﺪ ﻣﻀﻰ ،أﻣﺎ اﻟﻤﻀﺎرع ﻓﻼ ﻳﺴﺘﺸﻌﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ أي دﻻﻟﺔ زﻣﻨﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ
ﻳﺴﺘﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻌﺮب ﻟﻚ أﻧﻪ ﻣﻀﺎرع ،أو ﺷﺎﺑﻪ اﻷﺳﻤﺎء ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺎﺗﻪ ،وﺳﻜﻨﺎﺗﻪ ،واﻷﺳﻤﺎء ﻫﻨﺎ ﻳﻘﺼﺪ
ﺑﻬﺎ "أﺳﻤﺎء اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ" أي أن ﺷﺒﻬﻪ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻌﺮﺑﺎً؛ أي ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻻﺳﻢ ﻓﻲ اﻹﻋﺮاب
ﺑﻮﻗﻮﻋﻪ ﺧﺒﺮا ،أو ﺣﺎﻟًﺎ ،أو ﻧﻌﺘًﺎ ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ) .(23
وﺣﺴﺐ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻓﺈن ﺛﻤﺔ اﺧﺘﻼﻓًﺎ إذن ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ وﻫﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
واﻟﻤﻀﺎرع ،واﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ﻧﺤﺎﺗﻨﺎ ا ﻟﻘﺪاﻣﻰ ،وﻗﺪ أﺷﺎر إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﻏﺎزي ﻃﻠﻴﻤﺎت ﺑﻘﻮﻟﻪ:
"وﻻ ﻧﺒﺎﻟﻎ إذا زﻋﻤﻨﺎ أن اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺨﺎﻟﻂ أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻼم اﻟﺜﻼﺛﺔ :اﻻﺳﻢ ،واﻟﻔﻌﻞ ،واﻟﺤﺮف،
وأن ﻫﺬه اﻟﻤﺨﺎﻟﻄﺔ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺣﻘﻮل اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ :اﻟﻤﺎﺿﻲ ،واﻟﺤﺎﺿﺮ ،واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﻗﺪ ﻧﺒﻪ
ﻃﻠﻴﻤﺎت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻧﻘ ﺺ ﻓﻲ إدراك اﻟﺰﻣﻦ ،وأن ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺺ ﻛﺎﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ
واﻟﺘﻤﺮس ﺑﻪ") .(24
اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ
اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻟﻠﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ وﻛﺎﻧﺖ داﻓﻌﺎ ﻟﻬﻢ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﺸﺪﻳﺪ إﻟﻰ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻓﻲ ﺟﻌﻠﻬﻢ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ زﻣﻨًﺎ ﺻﺮﻓﻴﺎ ،أو ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ
وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻔﺮدة ﺧﺎرج اﻟﺴﻴﺎق ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮي) .(25
وﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﻨﺤﺎة ﻟﻢ ﻳﻌﻴﺮوا دﻻﻟﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﺎر؛ ﻷن اﻟﻨﺤﺎة ﻟﻢ
ﻳﻘﺴﻤﻮا اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻟﺬا ﻓﺈن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺮق ﺑﻪ اﻟﻨﺤﺎة
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ﻗﺪﻳﻤﺎً وﺣﺪﻳﺜﺎً إذن ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻧﻈﺮة ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻔﻌﻞ؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻗﺪ ﻧﻈﺮوا إﻟﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ
أﻧﻪ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﻬﻢ اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﻦ ،واﻛﺘﻔﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ رآه اﻟﻤﺤﺪﺛﻮن ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺧﺮى
ﺗﺘﻜﺎﺗﻒ ﻣﻌﺎً ،وﺗﺘﻨﺎﻏﻢ ﻟﺘﻌﺒﺮ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﻦ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻮه إﻟﻴﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ أﻣﺜﺎل ﺗﻤﺎم
ﺣﺴﺎن ،وﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﻄﻠﺒﻲ ،وﻛﻤﺎل رﺷﻴﺪ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻻ ﺗﻘﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻦ
اﻟﻔﻌﻞ ،وﻣﻨﻬﺎ :اﻟﻘﺮاﺋﻦ ،واﻷدوات ،ﺑﻞ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻧﻔﺴﻪ.
وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻓﺮق ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺰﻣﻦ ،ﻓﻜﻤﺎل ﺑﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل
اﻟﺘﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺴﺎوي اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰي ) ،(Timeﻓﻲ ﺣﻴﻦ دلّ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮي
ﻋﻨﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺒﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻟﻐﺔ؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰي
) (Tenseﻟﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻋﻨﺪه إﻻ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﻘﺎط اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﻴﻦ،
وﻫﺬا إﻧﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ )اﻟﻮﻗﺖ  /اﻟﺰﻣﻦ( ﻗﺪ أﻧﺘﺠﺎ ﻣﺼﻄﻠﺤﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ وﻫﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑـ:
)اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ  /اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮي( ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ  ((Tense/Timeﻓﻲ
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ)  .(26وﻓﻲ ﻧﻄﺎق آﺧﺮ ﻳﺮى ﺑﺸﺮ أن اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ
أﻳﻀﺎً ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻂ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﺎﺿﻴﻪ وﺣﺎﺿﺮه وﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﺑـ ) ،(Timeأﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﺴﺎن ﻓﻘﺪ
دلّ اﻟﺰﻣﺎن ﻋﻨﺪه ﻋﻠﻰ )اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ( ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ دل اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻠﻰ )اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮي( ،وﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮى
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن اﻟﺪرس اﻟﺤﺪﻳﺚ إذن ﻗﺪ ﺧﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻟﺰﻣﺎن )اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ( ﻳﻌﺪ ﻣﺮادﻓًﺎ ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ
) (Timeﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ وﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،واﻟﺤﺎﺿﺮ ،واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺰﻣﻦ
)أي اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮي أو اﻟﻨﺤﻮي( واﻟﺬي ﻳﺮادف اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي )- (Tenseﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل ﻛﺮﻳﻢ
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ -وﻫﻮ اﻟﺤﺪ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ أو اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ) .(27
وﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﺈن )وﻗﺖ :زﻣﻦ( ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ) :(28
.1
(Period as Stated or measured). .2
Time: (duration as dimension).

وﺗﺴﺘﺪل اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﺗﻤﺤﻮرت ﻓﻲ ﻗﻠﺔ ﺗﻨﺎوﻟﻬﻢ ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺰﻣﻦ
اﻟﻠﻐﻮي؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ أدق أن ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﻋﻨﻪ ﻛﺎن ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺸﻜﻞ أوﺳﻊ وأدق ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻠﻐﻮي ،أو ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت
اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ،وﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﺣﺴﺎن اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ اﻟﺰﻣﻦ واﻟﺠﻬﺔ؛ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺮف اﻟﺰﻣﺎن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ" :اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
واﻟﺤﺎﺿﺮ ،واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ،أو اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،أو اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،وﻛﻤﻴﺔ
رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺎت اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺗﻘﺎس ﺑﺄﻃﻮال ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﻟﺜﻮاﻧﻲ ،واﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ،واﻟﺴﺎﻋﺎت ،واﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر؛ أي
ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻤﻔﺮدة ،وﻻ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺼﻴﻎ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ،وﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎﻟﺤﺪث ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮي) (29؛ وأن ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮي ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻤﺎم ﺣﺴﺎن ﻳﻤﺜﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ
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اﻟﺒﺪوي

اﻟﺴﻴﺎق ﻳﺆدﻳﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ ،أو اﻟﺼﻔﺔ ،أو ﻣﺎ ﻧﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎم اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻜﻠﻢ ﻛﺎﻟﻤﺼﺎدر،
واﻟﺨﻮاﻟﻒ .وﻫﻮ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﺮف ،ﻓﻬﻮ وﻇﻴﻔﺔ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻔﺮدة
ﺧﺎرج اﻟﺴﻴﺎق؛ إذ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻮﺻﻮﻓﺎً ﺑﺎﻟﺤﺪث ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺪر
اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺤﺪث دون اﻟﺰﻣﻦ .وﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ إذن ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ أن اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺼﺮﻓﻲ ﻫﻮ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ،
واﻟﻠﻐﻮﻳﻮن اﻟﻘﺪﻣﺎء ﺣﻴﻦ ﻧﻈﺮوا ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ أن ﻳﺤﺪدوا ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺼﺮﻓﻲ
وارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻓﻘﺴﻤﻮا اﻷﻓﻌﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ ﻣﺎض ،وﻣﻀﺎرع ،وأﻣﺮ ،ﺟﺎﻋﻠﻴﻦ
ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻈﺎﻣﺎ زﻣﻨﻴﺎ دوﻧﻤﺎ ﺗﻤﻌﻦ ﻛﺎف؛ ودﻟﻴﻞ ذﻟﻚ أﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل أن ﻳﻔﺴﺮوا
إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺧﺮوج اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺎ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ارﺗﺒﻂ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻨﺪﻫﻢ إذن
ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻘﻂ ،دوﻧﻤﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟ ﺴﻴﺎق ،أو ﻟﺘﻨﺎﻏﻢ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﺪﻻﻻت
ﻣﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدﻳﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ إدراك ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺴﻴﺎق
ﻛﺴﻴﺒﻮﻳﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎق ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
وﺻﺤﺔ دﻻﻻت اﻟﺼﻴﻎ ﻋﻠﻰ أزﻣﺎن ﻛﺎن ﻗﺪ ﻗﺮرﻫﺎ ﻫﻮ ﻓﻘﺎل" :ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ اﻟﺤﺴﻦ ﻓﻘﻮﻟﻚ :أﺗﻴﺘﻚ
أﻣﺲ ،وﺳﺂﺗﻴﻚ ﻏﺪا ،وأﻣﺎ اﻟﻤﺤﺎل ﻓﺄن ﺗﻨﻘﺾ ﻛﻼﻣﻚ ﺑﺂﺧﺮه ﻓﺘﻘﻮل :أﺗﻴﺘﻚ ﻏﺪا ،وﺳﺂﺗﻴﻚ أﻣﺲ") ،(30
أﻣﺎ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮي ﻓﻬﻮ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎق ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻀﻤﺎﺋﻢ واﻟﻘﺮاﺋﻦ ،وﻣﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﻫﻮ أن
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﺪ اﺻﻄﻠﺢ ﺗﺴﻤﻴﺔ "اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺼﻴﻐﻲ" أو "اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ" ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺼﺮﻓﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
اﺻﻄﻠﺤﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮي ب"اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ" ،أو "اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻲ")  ،(31وﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎق
ﻓﺤﺮي ﺑﻨﺎ أن ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮي،وﻣﻌﺮﻓﺔ دﻻﻻت اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ وﻣﺎ
ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ أﺻﻮاﺗﺎ أم ﻛﻠﻤﺎت ،أم ﺗﺮاﻛﻴﺐ ،أو اﻟﻘﺮاﺋﻦ
اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ،ﻟﺬا ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺪ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﻫﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ؛
ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺪ ﻳﺸﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق إﻟﻰ دﻻﻟﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟﺪﻻﻟﺘﻪ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮي ﻟﻨﺠﺪ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل أن ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻗﺪ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ
زﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،إذن ﻓﺎﻟﺴﻴﺎق ﻫﻮ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺳﻮاء أﻛﺎن ﺳﻴﺎﻗًﺎ ﻟﻐﻮﻳﺎ،أو ﻣﻘﺎﻣﻴﺎ.
وﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮي واﻟﺰﻣﻦ اﻟﺼﺮﻓﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ أن اﻟﻨﺤﺎة ﻟﻢ ﻳﻔﺮﻗﻮا
ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﻴﻦ ﺧﻼل ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ،وأن ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎً ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺰﻣﻨﻴﻦ وﺑﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ.
ﻫﺬا ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻓﺈن اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻔﺮد ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎق ،وأن ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﺳﺘﺪﻋﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪة
ﻛﺎﻟﻈﺮوف ،واﻟﻤﺼﺎدر ،واﻟﻘﺮاﺋﻦ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻨﻔﻲ أﻳﻀﺎ أن اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ
اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ،ﻛﻲ ﺗﻔﻴﺪ زﻣﻨًﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﻌﻴﻦ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺠﻬﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻔﻀﻞ ﻳﻌﻮد ﻓﻲ إﺑﺮاز ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺠﻬﺔ ) (Aspectإﻟﻰ ﺗﻤﺎم ﺣﺴﺎن ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻟﻪ دور
ﻫﺎم ﻓﻲ إﻗﺮار وﻛﺬﻟﻚ إﻏﻨﺎء ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ
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ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻴﺔ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻓﻜﺮة أن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺠﻬﺔ ﻛﺎن ﺣﺎﺿﺮا ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻘﺪاﻣﻰ؛ واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت
ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻧﺤﻮ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﺣﻴﻨﻤﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ دﻻﻟﺔ )ﻗﺪ ﻳﻔﻌﻞ( أﻧﻬﺎ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ
ﻣﻦ اﻟﺤﺎل ،وﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻨﻮه إﻟﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺠﻬﺔ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﺒﺮ ﻣﺜﻠًﺎ ﻋﻦ
اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﺑﺼﻴﻐﺔ )ﻓَﻌﻞَ( ،وﻋﻦ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺤﺎﺿﺮ ﺑﺼﻴﻐﺔ )ﻣﺎزال ﻳﻔﻌﻞ( ،وﻋﻦ
اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻤﻘﺎرب ﺑﺼﻴﻐﺔ )ﻛﺎد ﻳﻔﻌﻞ( ،ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻴﻎ ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ أي اﻟﺰﻣﻦ
اﻟﺬي ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻘﻂ،ﻟﻜﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ؛ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻘﺮاﺋﻦ،
واﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ،وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮدﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﻬﺔ ﻓﻬﻲ" :ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻔﻌﻞ وﻧﺤﻮه؛
إﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻣﻦ ،وإﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺤﺪث ،ﻓﻬﻨﺎك ﺟﻬﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺰﻣﻦ،
واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺘﻬﺎ أدوات ،وﻧﻮاﺳﺦ ،وﻣﻨﻬﺎ" :ﻗﺪ ،وﻟﻢ ،وﻟﻤﺎ،
وﻟﻦ ،وﻻ ،وﻣﺎ ،واﻟﺴﻴﻦ ،وﺳﻮف ،وﻛﺎن ،وﻣﺎ زال ،وﻇﻞ ،وﻛﺎد ،وﻃﻔﻖ ،وﻓﻮق" ،وﺗﻠﻌﺐ اﻟﻈﺮوف
اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ دورﻫﺎ اﻟﻬﺎم ﺟﺪا ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮي ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﺖ
اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻌﻞ وﻧﺤﻮه ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ ،أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮان اﻟﺰﻣﺎﻧﻲ
ﺑﻴﻦ ﺣﺪﺛﻴﻦ ﻣﺪﻟﻮل ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻌﻨﺼﺮﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ)  ،(32وﻳﻌﺪ ﻣﺼﻄﻠﺢ )اﻟﺠﻬﺔ( ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ
ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮي ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ وﻳﺘﻔﺮد ﻋﻦ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻷزﻣﻨﺔ؛ أو ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ أﻧﻪ ﻟﻮ دﻗﻘﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮي ﻋﻨﺪ ﺣﺴﺎن ﻟﻮﺟﺪﻧﺎه ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮاﺋﻦ ،واﻷدوات وﻏﻴﺮه ،وﻫﺬا
ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻴﻪ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺠﻬﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ،وﻣﻤﻦ ﺗﺤﺪث أﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺔ ﻛﻤﺎل
رﺷﻴﺪ إذ ﻳﺬﻛﺮ أﻧﻬﺎ" :اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺗﻔﻴﺪه اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ،وﻳﻀﻴﻒ" :إن
وﺟﻮد ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ أي ﻟﻐﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺮوﻧﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ وﻋﺒﻘﺮﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺴﻴﺎق ،ﺑﺘﻀﺎم
اﻟﺼﻴﻎ واﻷدوات ﻟﻴﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪ ،وزﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ")  ،(33وﻗﺪ ورد ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺠﻬﺔ ﻋﻨﺪ
اﻟﻐﺮب أﻣﺜﺎل ﻛﻮك) (34؛ إذ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ" :ﻣﻘﻮﻟﺔ دﻻﻟﻴﺔ ﺗﺒﻴﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ زﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ.
وﻹﻳﻀﺎح اﻟﻌﻼﻗﺔ أﻛﺜﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺔ واﻟﺰﻣﻦ ﻧﺠﺪ أﻧﻬﻤﺎ ﻣﺘﻌﺎﻟﻘﺎن ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻵﺧﺮ)  ، (35أي أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺬر اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮي ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻓﻬﻢ ﻻﺻﻄﻼح اﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ
اﻟﺰﻣﻦ ،وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮي ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ؛ ﻷن اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮي ﻫﻮ اﻣﺘﺰاج اﻟﺰﻣﻦ
ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻘﺪ أﺟﻤﻊ اﻟﻨﺤﺎة ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺣﺪث ﻣﻘﺘﺮن ﺑﺄﺣﺪ اﻷزﻣﻨﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ وﻫﻲ :ﻣﺎض،
وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﺣﺎﺿﺮ )أي ﺣﺪث ﻣﻘﺘﺮن ﺑﺰﻣﻦ( ودﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪث ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﺷﺘﺮاﻛﻪ ﻣﻊ ﻣﺼﺪره ،أﻣﺎ
دﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻤﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻧﺘﺎج ﻣﺎ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺼﺮﻓﻲ؛ وﺑﻤﻌﻨﻰ أدق ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﺗﺘﺨﺬه اﻟﺼﻴﻐﺔ ،أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻨﺤﻮي ﻓﺘﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎق )أي وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺰﻣﻦ
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق(.
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اﻟﺒﺪوي

أﻣﺎ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ اﻟﺘﺎم وﻏﻴﺮ اﻟﺘﺎم ﻓﻘﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ اﻟﻠﻐﺎت وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻳﻦ
اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﻴﻦ؛ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ اﻟﺘﺎم وﻏﻴﺮ اﻟﺘﺎم ﻛﺎﻧﺎ ﻟﺪى ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻴﻦ
ﺑﺪاﺋﻞ ﻋﻦ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺤﺎﺿﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ،واﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻜﻤﻦ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ
ﻣﺴﺒﻘﺎً أن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد؛ إذ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﺎﺿﻴﺎ
ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ ،أو ﻣﺎ زال ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻓﻲ ﻣﻀﻴﻪ .ﻫﺬا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﺎم ،وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﺿﺮ ﻓﻬﻮ
ﻣﻄﻠﻖ دوﻧﻤﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ،و ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻗﺪ ﻏﻔﻠﺖ ﻋﻦ أدق اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﻦ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻂ واﻻﺿﻄﺮاب ﻟﺪى ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺣﻮل ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﺧﺘُﻠِﻒ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻫﺬا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﺎم،أﻣﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺎم ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﻪ
راﻳﺖ أﻧﻪ " :إﻣﺎ ﺣﺪث ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎزه ﺑﻌﺪ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ اﺑﺘﺪأ ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺎ زال ﻣﺴﺘﻤﺮا ،أو
أﻧﻪ ﺣﺪث ﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄي وﻗﺖ؛ ﻟﺬا ﻓﻬﻮ ﺣﺪث ﻧﺎﻗﺺ _ﺑﺤﺴﺐ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ  -ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ،وﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ"،
وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﻳﻀﺎً "اﻟﻼﺗﺎم" أو "ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻜﺘﻤﻞ")  .(36وﻳﺮى أﺣﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻟﻐﺎت أﺧﺮى
ﻛﺎﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﺜﻠًﺎ ﻧﺠﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻋﺪة ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺎم وﻋﺪﻣﻪ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺪ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت؛
ﻷن زﻣﻦ اﻻﻛﺘﻤﺎل ﻻ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺰﻣﻦ اﻟﺘﻠﻔﻆ ،وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺰﻣﻦ اﻹﺣﺎﻟﺔ أو زﻣﻦ اﻟﻤﺤﻮر (Topic
) ،Timeإذن ﻫﻨﺎك زﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ زﻣﻦ اﻟﺘﻠﻔﻆ ،وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ زﻣﻦ اﻹﺣﺎﻟﺔ ،واﻟﺠﻬﺔ ﺗﺼﻒ اﻟﺤﺪث ﻫﻞ ﺗﻢ
أم ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ،ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﻬﺔ ﻳﺘﻢ وﺻﻒ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﺪث .ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻧﺘﻘﺎدات
ﻋﺪة ﺗﺨﺺ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻤﻴﺰﻫﺎ وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﻄﺮق
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺤﺪاث دﻻﻻت ﺟﺪﻳﺪة ،واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺮاﺋﻦ واﻷدوات؛ ﻓﺎﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ
ﻫﻲ اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﺒﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ،وﻗﺪ أﺷﺎر اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺧﺎﺻﺔً ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ
ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ ،واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ" :ﻟﻴﺲ اﻟﻐﺮض ﺑﻨﻈﻢ اﻟﻜﻠﻢ إن ﺗﻮاﻟﺖ أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﻖ،
ﺑﻞ إن ﺗﻨﺎﺳﻘﺖ دﻻﻻﺗﻬﺎ ،وﺗﻼﻗﺖ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي اﻗﺘﻀﺎه اﻟﻌﻘﻞ)  ،(37وﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ
ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺸﺎر ﺑﺪاﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻬﻮد اﻟﺬي ﺑﺬﻟﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﺴﺎن ﻓﻲ إرﺳﺎﺋﻪ ﻟﻨﻈﺮﻳﺘﻪ اﻟﻤﺴﻤﺎة ب )ﻧﻈﺮﻳﺔ
ﺗﻀﺎﻓﺮ اﻟﻘﺮاﺋﻦ( ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﻣﺘﺰج ﺑﻬﺎ اﻟﻠﻤﺤﺔ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻟﻤﻤﻴﺰة،واﻟﻠﻤﺤﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ .وﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ﻳﺠﺐ أن ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ )ﻟﻐﺔ( :ذﻛﺮﻫﺎ اﺑﻦ ﻓﺎرس) ،(38إذ ﻗﺎل" :اﻟﻘﺎف
واﻟﺮاء واﻟﻨﻮن أﺻﻼن ﺻﺤﻴﺤﺎن :أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ ﺷﻲء إﻟﻰ ﺷﻲء ،واﻵﺧﺮ ﺷﻲء ﻳﻨﺘﺄ ﺑﺸﺪة
وﻗﻮة" ،ﻓﺎﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷول ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ :أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻌﻨﻰ "ﻣﻔﻌﻮﻟﺔ" ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮان ،واﻵﺧﺮ
ﻣﻌﻨﻰ "ﻣﻔﺎﻋﻠﺔ" ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ،و)اﺻﻄﻼﺣﺎ( ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ)  (39أﻧﻬﺎ" :أﻣﺮ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮب،
واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ إﻣﺎ ﺣﺎﻟﻴﺔ ،أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ،أو ﻟﻔﻈﻴﺔ ،ﻧﺤﻮ :ﺿﺮب ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻴﺴﻰ ،وﺿﺮب ﻓﻲ اﻟﻐﺎر ﻣﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻄﺢ ،ﻓﺈن اﻹﻋﺮاب ﻣﻨﺘﻒٍ ﻓﻴﻪ ،ﺑﺨﻼف :ﺿﺮﺑﺖ ﻣﻮﺳﻰ ﺣﺒﻠﻰ ،وأﻛﻞ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻜﻤﺜﺮى ،ﻓﺈن ﻓﻲ اﻷول
ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻟﻔﻈﻴﺔ ،وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ" ،وﻋﺮف ﺗﻤﺎم ﺣﺴﺎن)  (40اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻓﻘﺎل :إﻧﻬﺎ "ﻋﻨﺼﺮ
ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﻼم ﻳﺴﺘﺪل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ،ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﺮﺷﺎد ﺑﻬﺎ ﺑﺄن ﻧﻘﻮل :ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ
ﻓﺎﻋﻞ،وذﻟﻚ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ...اﻟﺦ" ،أﻣﺎ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﺮأﻳﻪ ﻫﻲ" :اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ
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ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻤﻠﺔ وﺑﻴﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ؛ ﻧﺤﻮ :ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺳﻨﺎد" ،وﻳﺆﻛﺪ ﺣﺴﺎن ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ أﻧﻪ
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎق ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن
ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ،وﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻟﻴﺴﺖ إﻻ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
ﻧﻮﻋﻬﺎ ،ﻳﺴﺘﻄﺎع ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻤﻘﺼﻮد ،واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ،وﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺰﻣﻦ ،ﻻ ﺑﺪ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ذﻟﻚ أن اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ ذاﺗﻪ؛ واﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺬﻟﻚ أن اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻜﻴﻒ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﺰﻣﻦ
اﻟﻤﺮا د اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ ،أو ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ أن اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻜﻢ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺰﻣﻦ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻠﻐﺔ
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ )زﻣﻦ اﻟﺼﻴﻐﺔ( وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ :اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺠﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ
ﻣﻀﻄﺮا إﻟﻰ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ،ودﻗﺎﺋﻘﻬﺎ ،وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻛﻞ ﺻﻴﻐﺔ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﻠﻞ ،أو
ﻳﻘﻠﺺ دور اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ اﻹﺑﺪاع اﻟﻠﻐﻮي ،وﺣﺮﻳﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ)  ،(41واﻻﺧﺘﻼف ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻜﻤﻦ ﺑﻴﻦ
اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﺳﻨﺎد ،واﻟﻘﺮاﺋﻦ ،واﻷدوات وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻓﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻠًﺎ
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻣﺜﻞ) :ﻟﻦ ،وﻟﻢ ،وإذا( وﻏﻴﺮه ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺬﻟﻚ .وﻗﺪ أﺷﺎر
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻏﺎزي ﻃﻠﻴﻤﺎت إﻟﻰ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ،إذ رأى أﻧﻪ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﻘﻮل زﻣﻨﻴﺔ ﻛﺒﺮى
ﺗﺘﻔﺮع إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﺻﻐﺮى وﻣﻨﻬﺎ) :(42
 .1اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮ وﻫﻮ أرﺑﻌﺔ ﻓﺮوع:
أ-

اﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ The present Tense: I walk

ب -اﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﺘﺎمThe present perfect Tense: I have Walked :

ت -اﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ.The present continuous Tense: I Am Walking :
ث -اﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﺎمThe present perfect Continuous Tense: I have Been :

.Walking
 .2اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻳﻘﺴﻢ إﻟﻰ:
أ-

اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ.The simple Past: I walked :

ب -اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺘﺎمThe past perfect: I Had walked :
ت -اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮThe past continuous: I was walking :
ث -اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺘﺎم اﻟﻤﺴﺘﻤﺮThe past perfect continuous: I Have been walking :
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اﻟﺒﺪوي

 .3اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﻫﻮ ﻛﺴﺎﺑﻘﻴﻪ أرﺑﻌﺔ ﻓﺮوع:
أ-

اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﺴﻴﻂThe Simple Future: I will walk :

ب -اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺎم.The future perfect: I will Have walked :
ت -اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ.The future continuous: I will be walking :
ث -اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺎم اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ:
.walking

The future perfect continuous I will have been

وﻳﺘﺒﻴﻦ -ﺑﺤﺴﺐ ﻃﻠﻴﻤﺎت -أن ﻟﻺﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻓﺮﻋﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﺛﻼث ﺻﻴﻎ ﻓﻌﻠﻴﺔ وﻫﻲ:
)ﻓَﻌﻞَ ،وﻳﻔﻌﻞ ،واﻓﻌﻞ(؛ ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻹ ﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ أﻏﻨﻰ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ أدق ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻋﻦ
دﻗﺎﺋﻖ اﻟﺰﻣﻦ وﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺘﻌﺘﺮي ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻋﺪة،
ﻧﻈﺮاً إﻟﻰ ﺗﻌﺪد اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ا ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻞ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ
اﻧﺘﻤﺎء ﻫﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ،وﺗﻌﺪد اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﻼﺋﻤﺔ
ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ،وﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪد ﺑﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺰﻣﻦ ،ﻓﺎﻟﺰﻣﻦ ذو ﻣﻈﻬﺮ ﺻﺮﻓﻲ،
وﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ،ودﻻﻟﻲ ،وﻣﻨﻄﻘﻲ ،وﺗﺪاوﻟﻲ ،وﻛﻞ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺮوم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺮاﻋﻲ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ) .(43
ﺟﻬﺎت اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
ﺗﻨﻔﺮد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺠﺮدة )ﻓَﻌﻞَ( ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻟﺬا
ﺗﺘﻨﻮع دﻻﻟﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺟﻬﺎت زﻣﻨﻴﺔ ،ﻓﺒﻨﺎء )ﻓَﻌﻞَ( ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ
أﺻﻠًﺎ ،واﻟﺤﺎل إذا ﻗﺼﺪ ﺑﻪ اﻹﻧﺸﺎء ،واﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﻲ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻪ اﻟﻄﻠﺐ وﻏﻴﺮه ،ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إذ ﻳﻔﻬﻢ أن اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ذات دﻻﻟﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ،ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ
ﻓﺈن ﻫﺬ ا اﻟﺘﻌﺪد ﻓﻲ دﻻﻻت اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ
ﺑﻬﺎ؛ ذﻟﻚ أن اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻻ ﻳﻮاﺟﻪ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻨﻈﻴﺮاﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻬﺎت اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺻﻴﻎ
ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺗﻨﺎﻇﺮ ﺻﻴﻐﺎً أﺧﺮى ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺘﻪ اﻷم) .(44
وﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﺻﻴﻐﺔ )ﻓﻌﻞ( ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ) (45 )(Past simpleﻓﻜﻠﺘﺎﻫﻤﺎ
ﺗﻌﺒﺮان اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻤﻄﻠﻖ ،ﻟﻜﻦ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ  -ﺑﺤﺴﺐ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺠﻮري – ﻓﻲ
أن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ أوﻻً ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺠﺮدة )ﻓﻌﻞ( وﻫﻮ زﻣﻦ
ﻣﺤﺪد ،ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻤﻘﺎﻟﻴﺔ ،أو اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﻴﻦ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ أو ﺗﻐﻴﺮه وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ
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اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ ،أﻣﺎ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻼ ﺗﺪل ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ) (Past simpleﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ إذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺠﺮدة ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎق)  .(46ﻟﺬا ﺗﺼﺒﺢ ﻫﺬه اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاﺋﻦ اﻟﺴﻴﺎق ،وﺗﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ وﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﻬﺔ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﺎﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :ﻫﻲ
اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻈﻬﺮ اﻟﺤﺪث ﻓﻲ ﻣﺠﺎل زﻣﻨﻲ ﻣﺎ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﺤﺪث ﻳﻌﺮض ﺳﻮاء أﻛﺎن ﺗﺎﻣﺎ أم ﻏﻴﺮ ﺗﺎم،
ﻣﺴﺘﻤﺮا أم ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻏﻴﺮه ،وﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﺠﻬﺔ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ ارﺗﺒﺎﻃًﺎ وﺛﻴﻘًﺎ إذ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻤﻖ
ﻓﻲ وﻇﻴﻔﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﻔﻬﻢ وﻇﻴﻔﺔ اﻵﺧﺮ) .(47
ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ -،ﺑﺤﺴﺐ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺠﻮري – ﻓﻲ أن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ أوﻻً ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺠﺮدة )ﻓﻌﻞ( وﻫﻮ زﻣﻦ ﻣﺤﺪد ،ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ،
أو اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﺘﻌﻴﻦ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ أو ﺗﻐﻴﺮه وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ ،أﻣﺎ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻼ ﺗﺪل
ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ) (Past simpleﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﺮدة ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎق)  .(48ﻟﺬا ﺗﺼﺒﺢ
ﻫﺬه اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاﺋﻦ اﻟﺴﻴﺎق ،وﺗﺨﺘﻠﻒ ا ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺑﻞ وﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﻬﺔ ﻧﻔﺴﻪ.
وﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ؛ ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻨﺎك ﺳﺒﻊ
ﺟﻬﺎت ﺗﺨﺺ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻫﻲ :اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ،اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮ ،اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻤﺘﺼﻞ
ﺑﺎﻟﺤﺎﺿﺮ ،اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺒﻌﻴﺪ اﻟﻤﻨﻘﻄﻊ ،اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ،واﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺸﺮوﻋﻲ ،واﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻤﻘﺎرب ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﺟﻬﺎت ﻓﻲ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻫﻲ) :اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ،واﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ،واﻟﻤﺎﺿﻲ
اﻟﺘﺎم ،واﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺘﺎم اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ() (49؛ ﻟﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ – ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ – ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ،
وﺗﻔﺘﺮق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﻹ ﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ أﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ إذ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰه ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻗﺎﻟﺒﻪ ،وﺷﻜﻠﻪ ،وﺟﺪوﻟﻪ اﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻲ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺮاﺋﻦ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺼﻌﺐ ﻓﻲ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺗﻤﻴﻴﺰ
اﻟﻔﻌﻞ؛ ﻧﻈﺮا ﻟﺒﻨﻴﺘﻪ اﻟﺤﺮة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ،إذ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ زﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎق )اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ( ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
أﺧﺮى ﺗﻨﻔﺮد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺑﺘﻌﺪد اﻟﺪﻻﻻت اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺎﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺸﺮوﻋﻲ ،أو
اﻟﻤﻘﺎرب ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻻ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻫﺬه اﻟﺪﻻﻻت ﻓﻲ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ دﻗﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ وﺗﻮﺳﻌﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻷزﻣﻨﺔ ،إﻻ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ اﻟﺒﺘﺔ أن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺜﺮاﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
اﻟﻤﻌﺒﺮة ﻋﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﺰﻣﻦ وﺟﻬﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ واﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺮاﺋﻦ
اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ أو اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ) .(50
ﺟﻬﺎت اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
وﻣﻦ أزﻣﻨﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :اﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ أو اﻟﻌﺎدي )وﻫﻮ اﻟﺤﺎل اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ
اﻟﺠﻬﺔ ،وﺗﻤﺜﻠﻪ ﺻﻴﻐﺔ )ﻳﻔﻌﻞ( ﻣﺠﺮدة ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ( ،واﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ واﻟﻤﺘﺠﺪد واﻟﺘﺼﻮري
)وﻣﻦ ﺻﻴﻐﻪ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻴﻐﺔ )ﻳﻔﻌﻞ( اﻟﻤﺠﺮدة ،وﺗﺪل ﻫﺬه اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻻﻟﺔ
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﺒﺪوي

اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎق( ،واﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ )وﺻﻴﻐﺘﻪ )ﻣﺎ ﻳﺰال ﻳﻔﻌﻞ(
وأﺧﻮاﺗﻬﺎ ،وإن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻨﺎﺳﺨﺔ وﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻣﺠﺮاﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺗﻜﻮن أﺳﺎﺳﺎً ﻟﺘﺄﻟﻴﻒ
اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎق( ،واﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﻘﺎرب أو اﻟﻤﻘﺎرﺑﻲ وﺗﻤﺜﻠﻪ أﻓﻌﺎل )ﻛﺎد وأﺧﻮاﺗﻬﺎ(،
وﺗﻜﻮن ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﻀﺎرع ﻓﻴﻪ )ﻳﻜﺎد ﻳﻔﻌﻞ( ،وﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﺪث اﻗﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ(،
واﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ أو اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻧﺠﺪ ﻫﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻋﻨﺪ ﺗﻮاﻣﺔ)  ،(51وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﺎﺿﺮ
أو اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ )ﻳﻔﻌﻞ( ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﺜﻴﺮاً ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺬﻳﻌﻴﻦ( ،أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻬﺬا اﻟﺰﻣﻦ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم،ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ وﻇﻴﻔﺔ ودﻻﻻت
زﻣﻨﻴﺔ ﻋﺪة وﻣﻨﻬﺎ :اﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ ،The present Tense :اﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﺘﺎمThe present perfect :
 ،Tenseاﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ،The present continuous Tense :اﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﺘﺎم اﻟﻤﺴﺘﻤﺮThe :
 ،present perfect Continuous Tenseوﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﺈن ﻛﻠًﺎ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﺗﺤﻮي ﺟﻬﺎت زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ وﻳﻌﺰزﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎق )اﻟﻤﺤﻴﻂ( ﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﺪث أم اﻟﻔﻌﻞ ،إذ
ﺗﺴﻌﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ وﻗﻮع اﻟﺰﻣﻦ ﺑﻄﺮق ﺷﺘﻰ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺎﻟﻤﺘﻜﻠﻢ إﻟﻰ اﻟﺰﻣﻦ أو
اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺸﺪﻫﺎ ،ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﺗﻔﺘﺮﻗﺎن ﻓﻲ ﻧﻘﺎط ﻋﺪة.
واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﻬﺎم أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن اﻟﻔﻌﻞ ﻳﻜﻮن ﻣﺠﺮداً ﺗﺨﻠﻮ ﺑﻨﻴﺘﻪ ﻣﻦ أﻳﺔ ﺳﻮاﺑﻖ أو ﻟﻮاﺣﻖ
ﻟﻴﺘﺄﺗﻰ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮ ،ﺛﻢ ﺗﻀﺎف ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻮاﺑﻖ أو اﻟﻠﻮاﺣﻖ إﻟﻴﻪ )إﻟﻰ اﻟﻤﻀﺎرع اﻟﻤﺠﺮد(؛ ﻟﺘﻀﻴﻒ
دﻻﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻰ ﻣﻌﻨﺎه؛ أو ﻟﺘﻨﺎﻗﺾ دﻻﻟﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ ،أو ﻟﺘﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ زﻣﻦ إﻟﻰ آﺧﺮ ﻫﺬا ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ ،وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن ﻟﻠﺴﻴﺎق دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ زﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ،واﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﻫﺬا
اﻟﺰﻣﻦ ،وﻫﺬه اﻟﻤﻮرﻓﻴﻤﺎت )اﻟﺴﻮاﺑﻖ أو اﻟﻠﻮاﺣﻖ( اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ
اﻟﺪﻻﻟﺔ؛ ﺛﻢ ﻳﻈﻬﺮ دور اﻟﺴﻴﺎق ﻟﻴﺤﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﺨﻼف ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺪﻗﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ .أﻣﺎ اﻟﺠﺰء
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮاﺋﻦ ،ﻓﺈن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺘﻜﺮة ،أو ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ زﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ
إﻳﻀﺎﺣﻪ ﻫﻨﺎ وﻫﻮ أن اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ وإن اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ زﻣﻦ
اﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻋﺪة أﻓﻌﺎل ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺰﻣﻨﻴﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ
واﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻧﺤﻮ ) (go onﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ،وﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮAt this time… :
) .(moment, today, nowإذن ﺗﺘﻔﻖ اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ ﺗﻌﺪد اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﺒﺮة ﻋﻦ أزﻣﻨﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع،
ﺣﺘﻰ وإن اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻤﻰ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت ،أو ﻓﻲ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت اﻟﻔﻌﻞ.
ﺟﻬﺎت اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ:
واﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻘﺴﻢ إﻟﻰ :اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﺴﻴﻂ أو اﻟﻌﺎدي ،واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ،واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ أو اﻟﺒﻌﻴﺪ ،واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻘﺎرﺑﻲ ،وﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻳﻘﺴﻢ إﻟﻰ:
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ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻴﺔ
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اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﺴﻴﻂ ،The.Simple Future :اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺎم ،The future perfect :اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ،The future continuous :اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺎم اﻟﻤﺴﺘﻤﺮThe future perfect :
.continuous
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻮه ﻗﻮاﻗﺰة إﻟﻰ وﺟﻮد ﺣﺮوف ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ
أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺤﺎة )ﺣﺮوف اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل( واﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ )ﺳﻮف( ،و)اﻟﺴﻴﻦ( و)أن( ،و)ﻟﻦ( ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺣﺮوف ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ)  ،(52وﺗﺆﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬا اﻟﺮأي؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ
اﻟﺼﻌﺐ إﺳﻘﺎط ﻛﻞ ﻣﺎ ورد أو ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻌﻜﺲ ،ﻓﻠﻜﻞ ﻟﻐﺔ
ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻴﻦ ،وﺗﺮاﻛﻴﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﺜﻠًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎﺋﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎور ﻋﺪة.
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﺴﻴﻂ ) ،(simple Futureﻗﺪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ
ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪث ﺳﻴﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻗﺮﻳﺒﺎ أم ﺑﻌﻴﺪا ،أﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺠﻬﺔ ﻓﺘﻔﺘﺮق
اﻟﻠﻐﺘﺎن ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ؛ ﻷن اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻤﻌﺒﺮة ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ أﺷﻜﺎل ﻋﺪة ،وﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ
ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﺻﻴﻐًﺎ ﻣﻔﺮدة ...اﻟﺦ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺻﻴﻎ ﻓﻌﻠﻴﺔ؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ أن
ﻟﻜﻞ ﺟﻬﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﺑﻬﺎ ،إذ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺜﻠًﺎ ﻋﻦ
ﺟﻬﺎ ت زﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرع ،أو اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ذﻟﻚ ،ورﺑﻤﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ذﻟﻚ
ﻋﺎﺋﺪ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻲ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﻨﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﺋﺪ
إﻟﻰ ﻣﺮوﻧﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ دﻗﺎﺋﻖ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺄﺷﻜﺎل ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ


ﻋﻨﻴﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺰﻣﻦ
ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ ذاﺗﻪ؛ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻪ.



ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن اﻟﻘﺪاﻣﻰ واﻟﻤﺤﺪﺛﻮن ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺪﻗﺔ،و أُﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻗﺼﻮرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ واﻗﺘﺼﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
واﻟﺤﺎﺿﺮ ،واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﻋﺪم ﺗﻔﺮﻳﻘﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺼﺮﻓﻲ واﻟﻨﺤﻮي ،أﻣﺎ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺼﺮﻓﻲ واﻟﻨﺤﻮي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮاﺋﻦ ﻟﻔﻈﻴﺔ ،أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ،أو ﺣﺎﻟﻴﺔ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷدوات،
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻢ ﺗﻘﺪم ﺗﻌﺮﻳﻔًﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻖ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻟﻠﺰﻣﻦ.



رﻛﺰت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻴﺎق ودوره ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺮاد ،وﺗﻨﺎوﻟﺖ
ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ دﻗﻴﻘﺔ وﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﻦ؛إذ ﻗﺴﻤﺖ اﻷزﻣﻨﺔ ﺿﻤﻦ ﺟﻬﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل:ﻗﺴﻤﺖ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻟﻰ )ﻣﺎض ﻣﻘﺎرب،وﺷﺮوﻋﻲ ،وﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺤﺎﺿﺮ...اﻟﺦ( وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻷزﻣﻨﺔ.
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اﻟﺒﺪوي
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ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻠﻐﺘﺎن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﻔﻌﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ؛ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰه
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻟﺒﻪ،وﺷﻜﻠﻪ،وﺟﺪوﻟﻪ اﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻲ،ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺒﻨﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ،،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ
ﻋﺪد اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ وﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﻬﺔ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻬﻨﺎك ﺳﺒﻊ ﺟﻬﺎت ﺗﺨﺺ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﺟﻬﺎت ﻓﻲ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ،وﻟﻜﻞ ﺟﻬﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻌﺒﺮ
ﻋﻨﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻣﺜﻠًﺎ أن ﻳﻌﺒﺮ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻀﺎرع واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮار
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻀﺎرع أو اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،وﻣﻊ ذﻟﻚ
ﺗﺴﻌﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺎﻟﻤﺘﻜﻠﻢ إﻟﻰ
اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ،ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ أﻏﻨﻰ ﺑﺼﻴﻐﻬﺎ
اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدق ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﻦ،ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻻﻳﻨﻔﻲ اﻟﺒﺘﺔ ﺛﺮاء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ
ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺒﺮة ﻋﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﺰﻣﻦ وﺟﻬﺎﺗﻪ.

اﻟﻬﻮاﻣﺶ
 -1اﻟﺠﻮﻫﺮي ،إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد )ت 393ﻫـ( ،اﻟﺼﺤﺎح ﺗﺎج اﻟﻠﻐﺔ وﺻﺤﺎح اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ
اﻟﻐﻔﻮر ﻋﻄﺎر ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ ،ﺑﻴﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن1399 ،ﻫـ1979 -م ،ج 1231 /5ﻣﺎدة
)زﻣﻦ(.
 -2اﻟﻌﺴﻜﺮي ،أﺑﻮ ﻫﻼل اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ )ت 395ﻫـ( ،اﻟﻔﺮوق اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﺣﻘﻘﻪ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺳﻠﻴﻢ ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة -ﻣﺼﺮ ،ص.270
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 -26ﺑﺸﺮ ،ﻛﻤﺎل ،اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة-ﻣﺼﺮ ،1962 ،ج ،14ص.47
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ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻴﺔ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻷﺣﻤﺪ ﻧﻜﺮي ،اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺒﻲ ،(2000) ،دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء ،ط ،1دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت –
ﻟﺒﻨﺎن.
اﻷﻧﺒﺎري ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،(1997) ،أﺳﺮار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،دراﺳﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ،
دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت-ﻟﺒﻨﺎن.
اﻟﺒﺐ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،(2010) ،دور اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻓﻲ دﻻﻟﺔ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺑﻬﺎ ،اﻟﻌﺪد.3
ﺑﺸﺮ ،ﻛﻤﺎل ،(1962) ،اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة-ﻣﺼﺮ.
ﺑﻮﺟﺎدي ،ﺧﻠﻴﻔﺔ) ،د.ت( ،ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﺎﺑﻠﻲ ﻣﻊ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ،
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ دﺑﻲ  -اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﺗﻮاﻣﺔ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ،(1994) ،زﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺮاﺋﻨﻪ وﺟﻬﺎﺗﻪ دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،دﻳﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،اﻟﺸﺮﻳﻒ ،(2003) ،اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ،ط ،1دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن.
اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ،(1991) ،دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﻤﻄﺒﻌﻴﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﺠﻮﻫﺮي ،إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،(1979) ،اﻟﺼﺤﺎح ﺗﺎج اﻟﻠﻐﺔ وﺻﺤﺎح اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﻮر
ﻋﻄﺎر ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ ،ﺑﻴﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن.
اﻟﺤﺠﻮري ،ﺻﺎﻟﺢ ،(2014) ،دﻻﻟﺔ زﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ دراﺳﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ،ج،2
ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم ،اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ.
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ ،ﻛﺮﻳﻢ زﻛﻲ ،(2001) ،اﻟﺰﻣﺎن اﻟﺪﻻﻟﻲ ،دراﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺰﻣﻦ وأﻟﻔﺎﻇﻪ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة-ﻣﺼﺮ.
ﺣﺴﺎن ،ﺗﻤﺎم ،(1993) ،اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ رواﺋﻊ اﻟﻘﺮآن ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،ﻣﺼﺮ -اﻟﻘﺎﻫﺮة.
ﺣﺴﺎن ،ﺗﻤﺎم ،(1994) ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء -اﻟﻤﻐﺮب.
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﺒﺪوي

رﺷﻴﺪ ،ﻛﻤﺎل ،(2008) ،اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮي ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻷردن.
اﻟﺴﺎﻗﻲ ،ﻓﺎﺿﻞ ،(1971) ،اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ اﻻﺳﻤﻴﺔ واﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ،اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة -ﻣﺼﺮ.
اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،(1983) ،اﻟﻔﻌﻞ زﻣﺎﻧﻪ وأﺑﻨﻴﺘﻪ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﻴﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن ،ط.3
ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ،(1988) ،ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺷﺮح ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎرون ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة -ﻣﺼﺮ.
ﻃﻠﻴﻤﺎت ،ﻏﺎزي ،(2000) ،ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ،دار ﻃﻼس ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻔﻜﺮ ،دﻣﺸﻖ-ﺳﻮرﻳﺎ ،ط.2
اﻟﻌﺴﻜﺮي ،أﺑﻮ ﻫﻼل اﻟﺤﺴﻦ) ،د.ت( ،اﻟﻔﺮوق اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﺣﻘﻘﻪ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻠﻴﻢ ،دار
اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة -ﻣﺼﺮ.
اﺑﻦ ﻓﺎرس ،أﺣﻤﺪ ،(1979) ،ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﻴﺮوت.
اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ ،أﺣﻤﺪ) ،د.ت( ،اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﻴﺮ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﺣﻘﻘﻪ ﻳﺤﻴﻰ ﺣﺴﻦ ﻣﺮاد ،دار
اﻟﻘﻠﻢ ،ﺑﻴﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن.
اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ ،ﻣﻬﺪي ،(1986) ،ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻧﻘﺪ وﺗﻮﺟﻴﻪ ،دار اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن.
اﻟﻤﻼخ ،ﻣﺤﻤﺪ ،(2009) ،اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﻴﺎﺗﻪ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ واﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ،دار اﻷﻣﺎن،
اﻟﺮﺑﺎط -اﻟﻤﻐﺮب.
اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ،ﻣﻮﻓﻖ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ) ،د.ت( ،ﺷﺮح اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻟﻠﺰﻣﺨﺸﺮي ،ﻗﺪم ﻟﻪ ووﺿﻊ ﺣﻮاﺷﻴﻪ
وﻓﻬﺎرﺳﻪ :د .إﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮب ،ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻴﻀﻮن ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﺑﻴﺮوت_ﻟﺒﻨﺎن.
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